
















Observations on fostering the ability to engage in artistic expression and art
appreciation and evaluative abilities based on the thematic expression method
　　 via the theme "Designing traditional confections with a seasonal flavor:
the four seasons in Sendai"
TACHIHARA Yoshikazu, ONO Akemi
Abstract
　　This paper studies the methodological hypothesis that if "our own works guided by thematic expression" 
are appreciated and evaluated by paper questionnaire, the abilities in question will be cultivated effectively. 
Ensuring conversance with all answers provided by pupils in response to the questionnaire, analysis is 
performed using two research methods: itemizing the evaluation content, and devising standard responses. The 
aim is to use these techniques to explore the level of ability and features of that ability exhibited and shaped by 
the material, and utilize the knowledge thus acquired of the current state of ability and any relevant issues to 
enrich and develop future educational practice. 
　　Of the three types identified by dividing the content for evaluation by item, in particular need of 
consideration in terms of instruction for the purpose of fostering pupils' art appreciation and evaluation abilities 
are the ten percent of pupils belonging to number two, "the type that ended unfavorably, perhaps because the 
content for evaluation was not itemized." These pupils were unable to perceive any theme in the work, and 
their sensibilities are functioning insufficiently to sense the meaning and sentiment of the work.
　　Then, of the four types of ability identified by devising standard responses, demanding consideration with 
regard to instruction in thematic expression are the ten percent of pupils belonging to number three, "the type 
whose expression encompassed only an awareness of theme" and ten percent belonging to number four, "the 
type showing no awareness of the theme", a total of twenty percent of pupils. These pupils 
have not mastered thematic expression. The remaining eighty percent of pupils however succeeded in 
achieving self-innovation through this means of artistic expression, and tasting the joy of an experience akin to 
critiquing the status quo. 
　　A methodological hypothesis was proposed and its validity investigated in a practical manner, and the 








































































　　　　　　　　　Key words： traditional confection（和菓子）
 methodological hypothesis（方法論的仮説）
 our own works guided by thematic expression
 （主題表現法に導かれた自分たちの作品）
 itemizing the evaluation content（評価内容の項目別化法）
 devising standard responses（回答内容の評定基準化法）

























































































































































































































































































































































































































































































































58 .7％、３）は13名で10 .7％、４）は14名で11 .6％で
あり、簡潔に言えば人数分布は各々２割、６割、１割、
１割であった。
　評価内容の項目別化法で析出された類型のうち、生
徒の鑑賞及び評価能力を育成する上で指導的配慮がと
くに必要とされるのは、第２類型に所属する１割の生
徒である。彼らは主題を作品から感受できなかったの
であり、中学１年生という発達段階に照らし合わせて
みても、作品の意味や心情を感じ取る能力としての感
性の働きが不十分である、と言わなければならない。
それは鑑賞の営みを基礎づけている、人間に特有の能
力なのである。
　既述のように、主題形成とはダミー和菓子をめぐる
季節感やリアリティ感、地域性（仙台市）の主題意識
が作品に直観として与えられたものであり、表したい
ことの造形表現化は、本授業の課題として生徒全員に
共通に与えられたはずである。もとより感性は国や民
族の違いに関わりなく、人間である限り小学校高学年
で生来的に身に付くものとされている３）。かくて能力
上の不十分さには、何らかの人為的な疎外がここに働
いているに違いない。
　回答内容の評定基準化法で析出された能力別類型の
うち、主題表現力を指導する上で配慮が必要とされる
のは、第３類型の１割と第４類型の１割、合計２割の
生徒である。彼らには主題表現法が身についていない
のである。
　鑑賞能力としての感性と、主題表現力の面で努力を
要する者がいる。このように判定された生徒の数値が
先の研究方法でそれぞれ明らかにされたが、両能力の
人数分布には二倍もの差がここに認められた。その理
由としては鑑賞能力よりも、主題表現力の方が難易度
の高いことが考えられる。
　後者は手を働かせながら、主題意識を形と色で試行
錯誤的に直観化していく能力であるのに対して、前者
は作品に直観として与えられた主題形成を、感性的に
理解していく能力なのである。その点で後者は前者よ
りも、一定量の時間を費やしながら手を働かせて、表
現方法の構想を練り、その内容を作品として現実化し
ていく活動が介入する。その分、営みの仕組みが複雑
になるとともに、仕事量も多くなるのである。
　それと同時に彼らが小学校で受けてきた、美術歴に
も関わるものと思われる。それは、図画工作科の教育
内容を一方で形づくっている「造形遊び」が、他方に
おける主題を感じ取る能力としての感性と、主題表現
法のあり方を常に攪乱しているのではあるまいか。
　それにしても作品に自らの気持ちや考え、心など自
分のあり方が写し出され、それをじっと見つめて新た
な自己として統合されるような造形活動で、自己刷新
や現状批判に類する体験がなされた喜びを、次の質問
に対する回答の中で、多くの生徒が実感として記すの
を見た。それは＜質問事項３＞「季節感のある『仙台
の四季』商品開発デザインの学習を振り返って、学ん
だことや気づいたことを記述しなさい」である。それ
にも拘わらず、２割の生徒によって主題表現活動の醍
醐味が味わわれていないのは、誠に不幸と言わざるを
えない。
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